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②ポジテイブパックアップ (PositiveBack Up 
:積極的支援)





R E D U N D A N C Y P 0 S 1 T 1 V E N E G A T 1 V E 




内容 き， ある区間内でひとつの系統 害発生時には被害を受けた部分 切り離 L， 他の部分に影響が及
が切断されでもその区間内の別 の機能を補う代用策として使用 ばないようにする.
の系統で被害分をカパーする. する.
具体例 交通手段の多重化による地域間 停電時の非常用電源の使用 水道管破裂による水圧低下の防
流通の確保 止
被害発生後に特別な対処を講じ 支援機能が適正に作用すれば， 平常から特別な準備をしてお〈
長所 る事なく区間内の機能が保たれ その区間の機能が速やかに復旧 必要がなく， 他に比べて支援効
る される. 果の成功率が高い.
区間内全体として機能が保たれ 平常から準備しておく必要があ 被害を受けて切り離された部分




総合都市研究 第44号 1991 
表2 応急復旧対策モデル例
彼害発生前 後警奨生 被害実生後
リタ y 口日 日|
r ~'J← 
2 川~く 451 喧 自見l
E月→任1今日Jー粗~日
f'/10' 
!"1H刊、 間 日し出習臼日 一置占当日ヨ
;:a"W' z -|328-〈4l43 〈d1U 5l z 














































































































































発電所名 号スランディング オf ト レ ロ ハンタース'ポイント
震央距離 約 27 約 10 0 約 90 
(k田)
輯出力 2 0 6 0 3 6 8 4 2 6 
(.W) 
運転停止 7 5 0 2 1 7 1 0 6 x2 
甚置出力 (3 6. 4 %) (59. 0 %) (4 9. 8 %) 
(.W) 
{比率〉 3発電所告E十 1179/2854 (41. 3%) 







変電所名 モスランヂィング メ ト カ フ サンマデオ
震央距隠 約 27 約 25 約 70 
(km) 
電圧 500.230 500/230 230/115 
0，) 1 1 5 230/115 1 1 5/60 
被害設情 5 0 0 5 0 0 2 3 0 
0，) 
主被害 避冨器損慣 遮断器倒犠 1 藍圧器 変圧器の冷却器油揖
遮断器倒棲 の冷却器油漏れ れ
遮断器 4/5 3/4 4/4 
倒壊数 (80%) (7 5 %) (1 0 0 %) 
〈比率) 会t:toL. いずれも重心の高い碍子型遮断器
表6 配電送電設備被害









表7 停電件数(P G &E社発表)




10/18 18:00 サンフランシスコ 120.000f牛
463，000 66.9 (サンフランシスコの住宅地とサンマテオ郡の大半，サン
25 フランシスコ南東岸部の地堰への電力供給が撞!日)
l<1/13 H)O サンフランνスコ 56.0凶件
96.000 93.1 湾南摩地区 39.000件
31 湾東岸地区 1.000件
10/19 17:30 サンフランシスコ 8，000件
26.000 98.1 湾南岸地区 18.000件
48.5 
10/20 17:00 サンフランシスコ 2.500件
5，'l0 9'1.6 湾南岸地区 2，100件
12 
10/22 14:30 サンフランシスコ 2，500件
2.550 99.8 湾南岸地区 日件
117.5 


















































































































































































































































ブロック I、他方をブロック Eとする O
ブロック I:供給量=20万KW、需要量=50万
KW、不足分=30万KW、③地区切り離し(供給不




⑥⑦、⑥⑧、⑦⑧の11通りとなり、Tl(2) = 1820 




地区)、 F2= 1 (②地区)、 TT=215.5+50=265. 














計算をする。表9は停電量シミュレーション結果の くなる O 例えばe，fが同時に被害を受けた際、さ
例であるが、被害施設数が2，3の場合は平均値を らにEまたはFに被害が出る事を考えると、 Fの場
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Urban functions that have developed rapidly in ]apan in recent years and have now 
reached the state of near completion， are prone to unexpected damage from secondary 
disasters. Since upgrading of individual elements has complex implications for the whole 
system， the possibility of damage exists even for parts that suffer no direct damage at 
the time of a disaster. 
Among the urban functions， especially the so-called life lines -the functions related 
to daily life utility systems like electricity， gas and water supply lines， transportation and 
communication lines一have generally been grea tly expanded. Furthermore， they cover a 
wide area， and when we consider their geographical indeterminacy， itis becoming extremely 
difficult to uniformly strengthen and secure the earthquake resistance of the system as 
a whole. 
When we have to examine anti -earthquake counter measure to these life line systems， 
disaster prevention emphasizes recovery measures -besides giving due consideration to 
strengthening the earthquake-proof design of th巴 facilities-in order to shorten the period 
of intermittence caused by the damage. 
In this paper， we attempt a thorough inquiry into methods of recovery from damage 
to electric power lines， which occupy a crucial position among the life line systems， from 
the viewpoint of earthquake-proof design. 
